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Japanese and Chinese Economic Development and the Korean Economy
This paper considers the economic development of the ROK (South Korea) and the DPRK
(North Korea) from a comparative perspective. It also examines the Korean peninsula as an
international theater for the diplomatic policies of China, Russia, and Japan. From the time of
the end of the Korean War, up through the mid-1970s, the DPRK received large amounts of
economic aid from the Soviet Union and other Eastern European socialist states including
Poland, Czechoslovakia and Hungary. The ROK, on the other hand, benefited from United States
economic assistance. Thus, during this period, we see a heavy concentration of international Cold-
War aid accumulating along the Korean peninsula.
From the middle of the 1970s, changes in the international environment greatly altered the
economic situation on the Korean peninsula. One of the results from these changes was a
widening of the economic gap between the two Korean rivals. Specifically, the ROK's signing of
a treaty with Japan to normalize relations resulted in the state receiving economic aid from
Japan, in addition to that which it received from the United States. Second, the decline in the
economic power of the Soviet Union and other Eastern bloc states resulted in a decrease in the
economic support available to the DPRK. Finally, during this time we see a widening of the
social system differences between the two Koreas. From the early 1970s, socialist states such as
the Soviet Union and China began to adapt their economies to market mechanisms and introduce
foreign capital from Western countries and Japan. This resulted in a decline in the power of the
communist parties and an increase in the influence of technicians and other factory management
specialists. The North Korean government, on the other hand, did not alter its economic policies;
it stubbornly maintained its socialist system; it rejected foreign capital; and it did not change its




This paper examines the ROK-DPRK economic gap through the examination of three
elements : economic aid policies, technological transfer (in particular from Japan) , and the
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(22)服部民夫『韓国の経営発展』文民堂1988年, Kae H. Chung, Hak Chong Lee, Ku Hyun Jung, Korean Management
Global Strategy and cultural Transformation, New York, 1997, Min Chen, Asian management Systems, Chinese, Japanese





実 質 G D P 鉱 工 業
蝣.i i.' ' :
卸 売 物 価 経 常 収 支 マ ネ■ー 直 接 投 資 対 外 債 務
成 長 率 生 産 指 数 物 価 I�".-.蝣�"�"一�", (G D P 比 ) サ プ ラ イ 受 入 額 残 高
伸 び 率 上 昇 率 iM L' '
増 加 率
(百 万 ドル ) (百 万 ドル )
8 5 6●9 4 ●4 2 ●3 0 ●9 息 0 ●9 1 5 .6 6 4 4 6 ,7 6 2
8 6 l l .6 2 0 .9 2 ●8 ▲ 1●4 4 ●3 18 .4 1 58 4 4 .5 10
8 7 l l .5 1 9 .2 3 ●0 0●4 7 ●2 18 .8 3 2 0 3 5 ,5 6 8
8 8 l l.3 13 .2 7 ●1 2●7 7 ●8 18 .8 15 6 3 1 ,1 5 0
8 9 5 .4 3●2 5 ●7 1●5 2 ●3 18 .4 3 9 2 2 9 ,3 7 2
9 0 9●5 8●9 8 ●6 4●2 A O S 2 1 .2 8 13 3 1 ,6 9 9
9 1 9 ●1 9●6 9 ●3 4●7 A 3 .0 18 .6 1 ,0 2 7 3 9 ,1 3 5
9 2 5●1 5●9 6 ●2 2■2 ▲ 1●5 1 8 .4 1 ,0 9 8 4 2 ,8 1 9
9 3 5●8 4●4 4 ●8 1●5 0●1 1 8 .6 1 ,0 16 4 3 ,8 7 0
9 4 8 ●6 1 0 .9 6 ●2 2●8 ▲ 1●2 1 5 .6 2 ,0 2 9 5 6 ,8 50
9 5 8 ●9 1 2 .0 4 ●5 4 ●7 ▲ 2●0 1 5 .5 2 ,7 5 6 7 8 ,4 3 9
9 6 7 ●1 7●3 5 ●0 2 ●7 息 4 ●7 1 6 .2 3 ,5 3 0 10 4 ,6 9 5
9 7 5 ●5 6◆9 4 ●5 3●9 ▲ 1●8 1 9 .2 6 ,9 7 1 12 0 ,8 0 0
M .S '.'.
Ⅰ A 3 .9 息 7■8 9 ●0 14 .4 1 4 .5
Ⅱ A 6 .6 息 1 1 .7 8●2 13 .9 1 5 .5
Ⅲ
H … 7●0 ～ ～
注1 ･実質GDP､鉱工業生産､消費者物価､経常収支はIMF"International Financial Statistics"､
マネーサプライについては韓国銀行"Monthly Statistical Bulletin"､
卸売物価､直接投資受入額､対外債務残高については
韓国統計庁"Major Statistics of Korean Economy"より作成｡
2. 98年｢Ⅰ､ Ⅱ､ Ⅲ｣は､四半期値｡
3.実質GDP成長率の四半期値は前年同期比｡
出所:経済企画庁編『平成10版世界経済白書』､ 362頁｡














































































(27) 『アジ研ワールドトレンド』 No,46 1999年6月｡
(28)中国国営企業の民営化･株式化について論じたものは多数あるが,ここでは代表的なものとして実敬観刺青端『論競争性市




実 質 G D P 鉱 工 業 消 費 者 卸 売 物 価 �":': '�"-,蝣.�"v' / マ ネ ー 直 接 投 資 対 外 債 務
成 長 率 生 産 指 数 _.,.. .. l¥ �"�"' T
(G D P 比 ) サ プ ラ イ 受 入 額 残 高
伸 び 率 上 昇 率 (M 2 )
増 加 率
(百 万 ドル ) ( 10 億 ドル )
8 5 1 3 .5 9 ●3 息 3●7 3 5 .5 1 ,6 6 1 1 7
8 6 8 ●8 6 ●5 息 2●4 3 0 .2 1 ,8 7 4 2 4
8 7 l l .6 7 ●3 0 ●1 2 5 .3 2 ,3 14 3 5
8 8 l l .3 18 .8 ▲ 0■9 2 0 .7 3 ,19 4 4 2
8 9 4 ●1 18 .0 A 1 .0 18 .7 3 ,3 9 2 4 5
9 0 3 ●8 3 ●1 3 ●1 2 8 .9 3 ,4 8 7 5 3
9 1 9 ●2 3 ●4 3 ●0 2 6 .7 4 ,6 70 6 0
9 2 14 .2 2 0 .0 6 ●4 1 ●3 30 .8 l l ,2 9 0 7 0
9 3 13 .5 2 1 .1 1 4 .7 ▲ 2 ■0 2 3 .6 2 7 ,7 7 0 8 4
9 4 12 .6 18 .0 2 4 .1 ー 1●4
3 4 .4 3 3 ,9 4 0 10 1
9 5 10 .5 1 4 .0 1 7 .1 0 ●2 2 9 .5 3 7 ,8 1 0 10 7
9 6 9 ●6 1 2 .7 8 ●3 0 ●9 2 5 .3 4 2 ,3 5 0 1 16
9 7 8 ●8 l l .1 2 ●8 3 ●3 1 7 .3 4 5 ,3 0 0 13 1
9 8 年
1 ′､ 3 7 ●2 8 ●2 0 ●3 15 .4 8 ,6 0 0
1 ′､ 6 7 ●0 7 ●9 血 0 .7 14 .0 2 0 ,5 0 0
1 ～ 9 7 ●2 8 ●0 ▲ 0 ●7 -
16 .0 ～ -

















9 7年度 予測 98年 度予測
上期 実績 下期 �"!!' 下期
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1●2 - 5 .8 8●2
･Ml　‥立
(前年同期比､ %)
97年 度 予 測 98 年 度 予 測
上 期 実 績 下 期 上 期 下 期
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(29) 『日経ビジネス』 1999年1月25日, 23頁｡
…　72　-
1999年6月3日から7日までの北朝鮮代表団の7年8ヶ月ぶりの中国訪問は,こうした打開策の模索
の一環に他ならなかった｡会談の詳細は不明であるが,北朝鮮が改革･開放に向かうに当たってのさま
ざまな問題点が話合われたに違いない｡中国も北朝鮮が中国とはいささか異なる社会主義であることは
承認しつつも,改革･開放の基本的方向は相互に確認し合う状況にたちいたっているのではないか○
(付記)この研究は, 1998年度の早稲田大学特定課題研究助成費(個人)の成果の一部であるo
-　73　-
